









































































 7  Kyrgyzstan Inquiry Commission （2011） p. 23.











































































17  Kyrgyzstan Inquiry Commissionは、学生寮でのキルギス人女性の強姦や殺人は起こっていないと
確認している。Kyrgyzstan Inquiry Commission （2011） p. 28.





























ハッラでは年長者による非公式の会議 （oqsoqol, aksakal） が行われていた。
20  Kyrgyzstan Inquiry Commission （2011） pp. 44-46.














　オトゥンバエヴァ暫定大統領の依頼でOrganization for Security and Co-














































26  Kyrgyzstan Inquiry Commission （2011） pp. 47-61.
27  Government of Kyrgyzstan （2010）
28  Suinaly kyzy （2012）, p. 4.
29  Kyrgyzstan Inquiry Commission （2011） p. 83.





























31  ibid. p. 83.
32  2016年3月25日の筆者のインタビューへの発言。
33  International Crisis Group （2010）











35  Suinaly kyzy, Asel （2012）
表1　主要経済指標
　 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
農業付加価値
（% of GDP） 36.7 37.3 37.7 37.1 33.3 31.9 32.8 31.1 27.0 21.1 19.4 18.6 19.2 17.0 17.3
消費者物価指数
（2010 = 100） 49.0 52.4 53.5 55.1 57.3 59.8 63.2 69.6 86.6 92.6 100.0 116.5 119.6 127.5 137.1
経常収支
（% of GDP） -5.6 -1.2 -1.8 -2.2 1.3 -1.5 -10.1 -6.0 -13.9 -4.3 -6.6 -9.6 -25.4 -23.0 -24.2
GDP成長率
（年％） 5.4 5.3 0.0 7.0 7.0 -0.2 3.1 8.5 8.4 2.9 -0.5 6.0 -0.1 10.9 3.6
１人当りGDP 
（US$） 280 308 322 381 433 477 543 722 966 871 880 1124 1178 1282 1269
１人当りGDP 
成長率（年 %） 4.2 4.3 -0.9 5.9 5.7 -1.3 2.0 7.5 7.4 1.7 -1.7 4.7 -1.7 8.7 1.5
１人当りGDP, 
PPP（US$） 1644 1755 1765 1907 2071 2110 2219 2449 2681 2746 2734 2921 2921 3224 3321
個人の本国送金
額（% of GDP） 0.6 0.7 2.3 4.1 8.5 12.7 16.7 18.5 23.8 20.9 26.4 27.6 30.8 31.1 30.3
貧困率 $1.90/日
（2011, PPP）（%） 42 36 34 28 14 22 16 4 3 3 4 2 3 .. ..
貧困率 $3.10/日
（2011, PPP）（%） 76 72 70 68 44 49 40 35 21 25 22 19 20 .. ..
貧困率 国民貧困線
（2011, PPP）（%） .. .. .. .. .. .. 40 35 32 32 34 37 38 37 31
避難所にいる難
民数 10609 9296 7708 5591 3753 2598 366 723 375 423 2458 6095 4941 466 482
失業率（%） 7.5 7.8 12.5 9.9 8.5 8.1 8.3 8.2 8.2 8.4 8.6 8.5 8.4 8.3 8.1
失業率（15-24歳
若者%、ILO 予測） 13.7 14.2 20.0 16.6 15.2 14.4 14.6 14.9 15.4 16.8 16.6 15.9 16.6 15.3 14.7


















































































































































47  Collins （2006） p. 19.
























































































































55  Aminov, Jensen, Juraev, Overland, Tyan, Uulu （2010） p. 16.
56  ibid. p. 3.


























あったが、その後は散発的な議論が起こるだけである。Aminov, Jensen, Juraev, Overland, Tyan, 




































同年3月ボリビア共和国（Republic of Bolivia）はボリビア多民族国（Plurinational 
State of Bolivia）へ国名を変更した。憲法の前文には「多民族共同体の権利に













































































66  ボリビアの公用語：Castillian Spanish, Aymara, Araona, Baure, Bésiro （Chiquitano）, Canichana, 
Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Ejja, Guaraní, Guarasu’we, Guarayu, Itonama, Leco, 
Machajuyaikallawaya （Kallawaya）, Machineri （Machiguenga）, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-
Ignaciano, Moré, Mosetén （Tsimane’）, Movima, Pacawara （Pacahuara）, Puquina, Quechua, Sirionó, 
Tacana, Tapiete, Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek （Wichí Lhamtés Nocten, Wichí Lhamtés 
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